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The high content of free fatty acid (FFA) in crude palm oil has become a 
challenge in refining process due to refining losses and possible bleachability problems. 
Nowadays, alkaline and distillation approaches are widely used in industry to remove 
FFA but certain factors such as high energy consumption, environmental pollution and 
cost had limited the usage. Organic Solvent Nanofiltration (OSN) is being studied as an 
alternative due to its lower energy consumption, easy scale up, lower cost and the loss of 
nutrients is minimal. The objective of this research is to study the feasibility of OSN to 
remove FFA from palm oil based on the rejection and flux of FFA and triglyceride (TG). 
Two parameters which are type of solvent used and the feed concentration of FFA were 
studied. Based on the result, acetone shows high solubility and diffusivity towards OSN 
membrane leading to high selectivity of FFA and high rejection of TG compared to 
















Kandungan asid lemak bebas yang tinggi dalam minyak kelapa sawit mentah 
telah menjadi satu cabaran di dalam proses perincian disebabkan kehilangan nutrient 
semasa proses perincican dan masalah kelunturan. Pada hari ini, pendekatan secara 
pengalkalian dan penyulingan digunakan secara meluas di industri untuk menyingkirkan 
asid lemak bebas tetapi beberapa faktor seperti penggunaan tenaga yang tinggi, 
pencemaran alam dan kos telah menyekat pengunaanya. Pelarut organik nanofiltrasi 
(OSN) sedang dikaji sebagai alternatif kerana penggunaan tenaga yang rendah, mudah 
untuk dinaikkan skala, kos yang rendah dan kehilangan nutrisi adalah sedikit. Objektif 
kajian ini adalah untuk mengkaji kebolehan OSN untuk menyingkirkan asid lemak bebas 
daripada minyak kelapa sawit mentah berdasarkan penolakan dan fluks asid lemak bebas 
dan trigliserida. Dua parameter iaitu jenis pelarut yang digunakan dan kepekatan suapan 
asid lemak bebas dikaji. Berdasarkan kepada keputusan, aseton menunjukkan 
keterlarutan dan keserapan yang tinggi terhadap membran OSN membawa kepada 
pemilihan asid lemak bebas yang tinggi dan penolakan kandungan trigliserida yang 
tinggi berbanding heksana. Penolakan asid lemak bebas menjadi tinggi apabila 
kepekatan suapan asid lemak bebas tinggi. 
